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Normal sagittal measurement have been establisched for the adult cervical canal, 
but review of the literature fails to disclose similar standards for children except of 
the report of Hinck, Hopkins and Savara. In this paper the variation of normal values 
will be defined for children between the ages of three and eighteen years. For that 
purpose, a radiographic measurement study <1f the sagittal diameter of the cervical 
spinal canal and the antero-posterior length of the cervical vatebral body was perfor-
med in 338 normal children (191 boys and 147girls). 
The results were as follows. 
(1) Development of the sagittal diameter of the cervical spinal canal is completed 
mostly by three years of age, and is minimal thereafter. 
(2) The sagittal diameter of the cervical spinal canal is muximum at C1 level, and 
is minimal at C4 and C5 level. 
(3) Ratio of the sagittal diameter of the spinal canal to anter-oposterior length of the 
vatebral body seems useful because of its independence on the X-ray magnification. 
脊推管の広さは最初新生物等による拡大iζ注目さ 造より明確に測定しにくい点lζ欠点がある．
れ， ElsbergとDyke引は interpedicularspaceを測 更に， 1937年l乙Lindgren13＞は脊椎管の拡大する例
定し，病変の部位を知る方法を報告している．しか を述べている． ζの際， sagittaldiameterでの拡大lζ
し，頚椎における interpedicularspaceは椎弓根の構 注目している．また， 1954年に Boijsenllは同様の報
Key words Spinal canal, Sagittal diameter, Developmental stenosis, Cervical spine, Ratio of sagital 
diameter of spinal canal to antero posterior length of vertebral body. 
索引語：脊椎管，矢状径， developmentalstenosis，頚格：，椎管・椎体前後径比．
Present address : Tsuzumigaura Gakuen Crippled Children Hospital, Nisitonoyama 752, Tokuyama, 
Yamaguchi, 745, Japan. 
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告をし， 脊椎管の sagittaldiameterの重要性が指摘













































されてきたが， Hinck らによって developmental 





の Hinck ら (1962年〉の報告をみるのみである．従
って，著者は小児の頚椎椎管前後径をX線学的に測定
し，実際lζ脊椎管が構成される時期を調べ， develop-






Table 1. Materials for this studies 
Age [ Boys Girls Total 
3 14 8 22 
4 9 5 14 
5 7 10 17 
6 15 8 23 
7 14 5 19 
8 11 4 15 
9 11 5 16 
10 13 5 18 
11 10 7 17 
12 16 10 26 
13 9 10 19 
14 12 13 25 
15 10 10 20 
16 12 10 22 
17 10 13 23 
18 18 24 42 




幅40cmの人を F.P. D. 150cmで撮影すると， 0. 15 




Table 2. Variation of sagittal diameter with focus-film (F-F〕
and object-film (0-F) distances. 
Shoulder OF F-F distance Di f…l…e between between 
breadth distance 1 and 1. 5m 1. 5 and 2m 
lm 1. 5m 2m distance 1 distance 
40cm 20cm 18.8mm 17. 3mm 16. 7mm 1.5mm 0. 6mm 
50cm 25cm 20.0mm 18.0mm 17. lmm 2.0mm 0.9mm 
Sagittal diameter of spinal canal was said to be 15mm. 
Effect of 5cm difference in 0-F distance 
Shoulder OF Ma,nifi<?ation Effect o sagittal 。f5cm 
breadth distance diameter difference in 
(15mm) 0-F distance 
30cm 15cm 16. 6mm 
40cm 20cm 17. 3mm 
50cm 25cm 18. Omm 0.7mm 

























3才は 16mm,4才は 18mm,5才は 17mm,6才は
｜←→／ Sagittal diameter of spinal cannal 
｜……I Antero-posterior length:of verteval body 
Fig. 1. Method~of measurement 
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14才は 17mm,15才は 17mm,16才は 16mm,18才は16
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～ー－－..~mロ1
age: ~， 15 16 
3 I z i I ~ I 5 I 3 I 2 I 
4 1~1 ~1 ~121ti11 
5 I ~ I I l I ~ I ~ I I 
6 1~11131 ~1 ~111 
7 1~1 lil~fi/il 
8 I ~ I I 1 1 ~ I ~ i I 
9 
1z!1l 131~121 
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1 I I 
1 
2 
6才は 15mm,7才は 16mm,8才は 15mm,9才は16
mm, 10才は 16mm,11才は 15mm,16mm, 12才は 15
mm, 16mm,13才は15mm,14才は15mm,15才は15mm,
16才は 14mm,17才は 15mm,18才は 14mmである
は15mm,16mm, 13才は15mm,14才は 15mm,15才は






16mm, 7才は15mm,16mm, 8才は 15mm,9才は16
mm,10才は15mm,16mm, 11才は15mm,16mm, 12才
3才は 14mm,4才は 15mm,5才は 14mm,6才は
14mm, 16mm, 7才は15mm,8才は14mm,15mm, 9才
は15mm,10才は15mm,11才は16mm,12才は 16mm,
13才は15mm,14才は14mm,15mm, 15才は 15mm,16 
才は14mm,17才は16mm,18才は15mmである（Table
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Table 5. Distribution of sagittal diameter 
of spinal canal in each and 
sex (C3) 
ょとそ！12 ] 13 14 15 16 1 1s 19 I 20
3lil 1~ 1 ~1~1511 11 
41zl l ~ l il2 l ~l2l Ii 
5lil i 1 ~1~ 1 ~ 1 211 1 
6同 Jil~l~ l i l 1 l 1l I 
7同 i\i\il~l2l1l1I 
sjzj ¥11 ¥iliJ1l1l1I 
9¥zl1I ¥ \ 3 l ~lil 11 
10¥i¥ I l 1 \ ! l ~ l 2 \ 3 l 1 l 
11¥il I \21~1~ 1 4111 
12 I i I 1 II ~ I ~ I ~ I i I 2 I i I 
13 I i I I I 1 I ~ I t I~ I i I I 
14lil 1 i ~l~lt l ~ l i l I 
15 I i I I 1 I i I i I 41 i I31 
161~11131~ 1 ~ 1 1 l i l 
11lil I 1~1~1~1~lil 











Jぞ 112 1 13 I 141 15 I 16I 1I 1s1 19 
3 1~1 1 ~ 1 ~ 1 ~12 1 I I 




1~1 1 11~ 1 ~1~1 1 1 l!l_[l~ 叩｜ 「下
1~1 l1l~151~12l1I 
8 1 ~ 1 l1liltlilil 11 
9lil1l l2l5l!l I I 









Ii l1l~1~1~ 1 11 
1~11111 ~1 ~1 ti ~111 
IZI l 1 l i l ~l~ l i l I 
Iii l 1 l ~1~ 1 ~1il I 
IZl1l 1il~l~ l 2 l i l 
Ii 1 1~1~1~lil1I 
lzl 1 i ~1 ~1~I21 i 
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Fig. 4. Sagittal diameter of spinal canal in each age CCρ 
43 
Distribution of sagittal diameter 
of spinal canal in each age and 
sex (Cs〕
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Table 8. Distribution of sagittal diameter 
of spinal canal in each age and 
sex (Cs) 
Table 7. 
よ司12I 1aI 14I 15I 16I 1i 1sI 19
1~1 Jal~lil3/1l J 
1~11~131~12l2l l 
I ~ I I I ~ !~ I r I 1 i 
1~J lil~l~IIl11 I 
1~1 liJiJ~1~ ［ 1l l 
1~1 l3lilt/i/il I 
IZ/1l l2lfl~l 1' 
lzl 11~1~15111 
Jzl l1l~lilfl I 
/zl 1111 ~I ~1 ~1 rl 
Jzl I lil~l§lti 
/zl l1l~l~ltl~I 
Jzl l1!i ／ ~lfl1! 
/z/ l1l1 ／ ~lilil 
IZl1l l~1~1~121 
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Fig. 7. Sagittal diameter of spinal canal in each age (Cs〕
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Table 9.Distribution of sagital diameter 
of spinal canal in each age and 
sex (C1) 
よとml12 13 [ 14 15 16 [ 17 18 [ 19 
31~1 1 31~ 1 ~ 1 41 11 
41~ ＼ l~li l ~l2 l 2\ I 
5 ~111~ 1 ~1~111 I 
1~111 1 ~1~1~ 1 2! I 
7 ~11l1lii~ltl2l I 
8 1 ~ 1 l 1 i il~l1 l i l 11 
91~11l l1 1 ~ 1 ~ 1 11 
』斗 l ~＿ I ~ I ~ I 4l 1l 2I 1 
11 tl _ _1 1 i ~ 1 ~ 1 ~1 I I 
12 I ~ I 1 ! I ~ I 6 I ~ 1 I 1 I 
131~ 11 \ i J ~ l ~ l il1 I 
14 I ~ I ¥ 1 I ! I ~ I i I ~ I 1 I 
15 I ~ i ; : ~ I ~ I ~ I i I i _I  
16 I ~ I I 2I ~ I ~ I ~ I 1 I 1 I 
七~1~1~1~12111

























































Table 10. Sagittal diameter of cervical spinal canal 〔mm〕
Boys Girls 
I Nomal Range '° Normal Range 
Age Mean S.D. L rm i Age Lower I rmp’ er
i I Lf ；~r I uJ:i~r Limit im1t 
3〔N=14〕 i. 3 1s. s I 2i. 2 I 3(N= 8) 0.9 
6(N =15〕 18.9 i. 1 I 1s. o ! 22. s I 6(N= 8) 18.4 1. 3 14. 8 22. 0 
12(N =16〕 20. 7 12(N =10〕 19.8 1. 7 

















19. 7 3 
｜｜ 
16.8 
19.4 6 16.9 0.8 14.8 19.0 
22.1 12 17.6 2.0 12.6 22.6 
22.0 18 17.3 1. 3 14. 6 20.0 
17. 1 3 16.2 
18. 1 6 14.8 1. 0 12. 2 17.4 
19.9 12 15.4 1. 8 10. 9 19.9 
19.8 18 15. 1 1. 1 12. 8 17.4 
16.5 3 
17. 1 6 1<1. 6 0. 9 12. 3 16. 9 
18.5 12 1.5 11.1 18.5 
18.9 18 14.5 0. 9 12. 5 16. 5 
17.0 3 13.8 0. 7 12.0 15.6 
17.4 6 14.6 0.9 12.3 16.9 
18.2 12 14.6 1. 4 1. 2 18.0 
18.8 18 14.6 1. 0 12. 5 i 16. 7 
17. 1 3 I 13.9 0.8 1. 8 16.0 
17.8 6 14.6 0.9 12.3 16.9 
18.3 12 14. 7 1. 4 1. 3 18. 1 
18.8 18 14.9 1. 0 12. 7 17. 1 
16.6 3 13.9 0.8 1. 8 16.0 
17. 7 6 14.6 0.9 12.3 16.9 
17.8 12 14.6 1. 3 1. 4 17.8 




















Table 11. Ratio of sagittal diameter of spinal canal to 
antero-posterior length of vertebral body 
Boys (N=lB) Girls (N =24) 




Lower ~~ft limit lim1 limit 
C2 0.95 0.10 0. 75 1. 19 1. 02 0.11 0. 79 1. 25 
C3 0.85 0.09 0.65 1. 05 0.89 0.11 0.65 1. 13 
c, 0.81 0.09 0.61 1. 01 0.85 0. 10 0.63 1. 07 
c, 0. 79 0. 10 0.57 1. 01 0.83 0.11 0.60 1. 06 
c6 0. 77 0.09 0.58 0.96 0.82 0. 10 0.61 1. 03 
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9 4- 5 6マ S 守 10 1 12. 19 I今 15 陀 17 18 0.9-8 
Fig. 11. I_ Antero-posterior length of vertebral body in each age (C3〕
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める．平均すると，およそ年に 0.5rnrnの割で大きく るものと恩われる．男女の差は， 18才で 2.8rnrn男が
なるものと恩われる． 大きい（Fig.14). 
女児の椎体前後径は年々0.3～1.4rnrnの割で大きく (6）第7頚椎 （C1).
なり， 13才以後は増大の割がやや少なくなる傾向を認 男児の椎体前後径は年々 0.1～1. 3rnrnの割で大きく
める．平均すると，およそ年iζ0.4rnrnの割で大きく なり， 13才以後は増大の苦手lがやや少なくなる傾向を認
なるものと思われる．男女の差は， 18才で2.5rnrn男 めた．平均すると，およそ年IC0. 5rnrnの割で大きく
が大きい（Fig.13). なるものと思われる．
(5）第6頚推（Cs). 女児の椎体前後径は年々0.1～1. 2rnrnの割で大きく
男児の椎体前後径は年々0.1～1. 5rnrnの割で大きく なり， 13才以後は増大の割がやや少なくなる傾向を認
なり， 13才以後は増大の割がやや少なくなる傾向を認 める．平均すると，およそ年に 0.4rnrnの割で大きく


























mental stosis of cervical spinal canalの存在lζ賛成
するものである．
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Fig. 16. Compared ratio of sagittal diameter of spinal canal to antero-posterior length of 
vertebral body with sagittal diameter of spinal canal 
係を調べてみた.18才の42名の椎管・椎体前後径比の 第2頚椎の男0.97±0. 02，女1.02±0. 02, 
内で，椎管前後径IC比し，明らかに椎管・椎体前後径 第3頚推の男0.85±0. 02，女0.89土0.02,
比が低値を示したのは男2名，女1名で，計3名（7.1 第4頚椎の男0.81±0. 02，女0.85±0. 02, 
9のであった．従って，椎管・推休前後径比は樵管前 第5頚維の男0.79±0.02，女0.83±0. 02, 
後径を比較的正確に表わしている ζとがわかった．椎 第6頚推の男0.77±0. 02，女0.82±0. 02, 
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